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AN ABSTRACT OF THE THESIS OF Leen J. Inghels for the
Master of Arts in German presented November 15, 1972.
Title:

The Theme of Confinement in Selected Novels of
Max Frisch.

APPROVED BY MEMBERS OF THE THESIS COMMITTEE:

Because of his Swiss origin and background, Max Frisch
has personally experienced the confinements imposed upon the
individual by the expectations and demands of society as
well as of a national government.

He treats the theme of

confinement in many of his works, but especially in his
prose.
In agreement with the spirit of his generation, Frisch
rejects the claim of society upon the individual to'conform
or to become an integral part of a collective.

All human

relations which impose upon his way of thinking or acting are
rejected and regarded as "claims of imprisomnent."
Marriage, class consciousness and govermnent are
three forms of imprisonment whioh serve and enforce the good

order of society, but which also obstruct and almost pre
vent the possibility for the individual to develop his
potential.

This point of view as such is not new in the

literature of the twentieth century; however, Frisch does
not treat the subject of individualization in an aggressive
manner, as do many other contemporary writers.

On the

contrary, he sees the solution to the problem of confine
ment in the defensive attitude of the individual who
recognizes and accepts reality, whatever this recognition
and acceptance may imply.
Frisch's three heroes try to escape the threefold
prison mentioned above:

Stiller denies his own personality

and chooses' a new "1"; Homo Faber elevates technique and
progress and depends upon the power of cybernetics to guide
his actions; Gantenbein tries to escape reality by play
acting different roles or fantasized stories and situations:
"ich stelle mir vor •

.

.

II

(I imagine. • .).

All three

fail in their attempt to escape and return to their
imprisonment, only to recognize too late that, "Urn die Welt
zu ertragen, um stand zu halten sich selbst, urn am Leben zu
bleibenll (in order to suffer the world.ll to suffer oneself,
in order to stay alive) one should face reality in a defen
sive manner.

If reality does not measure up to one's ideals

or expectations, the responsibility for change rests upon
the shoulders of the individual, each at his own place and
within his abilities.

In this thesis I examine the reasons for the break
down in the relations of these three heroes with their
environment and compare and contrast their behavior with
one another.

This is preceded by an attempt to establish

the reason why Frisch preoccupies himself so intensely
with the theme of confinement and the role which his Swiss
background plays in his ideology.
The following three novels were chosen for this
study:

Stiller, Roman, Fischer BUcherei, Frankfurt a/Main

und Hamburg, 1970; Homo Faber, Ein Bericht, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt a/Main, 1969;

and Mein Name sei Gantenbein,

Roman, Fischer Bucherei, Frankfurt a/Main and Hamburg, 1968.
Besides these three novels extensive references are made to
Frisch's diary, Tagebuch 1946-1949, Suhrkamp Verlag, Frank
furt a/Main, 1965.
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KAPITEL I

..

VERSUCH EINER EINFUHRUNG
IN DIE WELTANSCHAUUNG MAX FRISCHS
Max Frisch, der infolge seiner schweizerischen
Herkunft personlich viele nationale und gesellschaftliche
Einschrankungen erfahren hat, behandelt das Problem der
Einschrankung hauptsachlich in seiner Prosa.
Mit seiner Generation im wesentlichen einig, verwirft
Frisch die

Forde~ng

nach einer verbindlichen Zugehorigkeit

des Einzelnen zu einem Kollektiv.

Alle menschlichen Bezie

hungen, die einen Anspruch auf seine Denkens-und Lebensweise
machen, verwirft er und sieht sie als "Anspriiche des
Kerkers" an.

Ehe, bUrgerliche Gesellschaft und Nation sind

fur ihn die drei Kerker, die der Ordnung des Kollektivs
dienen, die aber die Entwicklung des Individuums nahezu
vollig verhindern.

Diese Ansicht ist an sich nicht neu in

der Literatur des 20. Jahrhunderts, Frischs Haltung ihr
gegeniiber jedoch ist nicht aggressiv, sondern vielmehr
abwehrend, und seine Losung des Problems der Einschrankung
ist ein Sichabfinden mit der Realit§t.
Immer wieder nimmt Frisch an dem Mangel anWirklich
keitssinn in den gesellschaftlichen Ordnungen Anstoss.
Diese griinden sich im Geschichtlichen.. sind also von der
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Vergangenheit bestimmt, und ubersehen dadurch das Gegen
wartige, das sich auf die Zukunft richten sollte.
Das Wirkliche, meint Frisch, ist die Spannung zwischen
Entwurf und Fertigem, "und das Fertige wird stets etwaa
trostlos sein, unheimisch; alles Fertige hort auf Behausung
unsres Geistes zu sein; aber das Werden ist kostlich".l
Zukunft und Entwicklung sind nur dann moglich, IIsobald das
Vergangene einmal als vergangen begriffen wird." (304)

Die

Vergangenheit ist also das "Fertige", und hort auf, !ldie
Behausung unsres Geistes" zu seine

Das Wirkliche und das

Lebendige fehien den meisten Ordnungen, weil sie sich von
der Vergangenheit bestimmen lassen.

Ihre Zukunft kann so

nur eine Wiederholung sein, und jede Wiederholung ist, nach .
Frischs Meinung, totend •

..

EntwUrfe fur die Anderung der gesellschaftlichen Ord
nungen sind vorhanden, und die Gegenwart, als Spannung
Zwischen Entwurf und Fertigem, gilt fur Frisch als das Wirk
liche, die "Behausung unsres Geistes".
Die Verantwortung, urn das Kollektiv zur Veranderung zu
bringen, liegt bei jedem Einzeinen.

Die erste Voraussetzung

des Werdens ware wohl der Mut, Nein sagen zu konnen zu dem,
was man als das ItMuseale", als lebenslose Tradition in
seiner eigenen Gesellschaft erkennt.

1. Max Frisch, Taiebuch 1946-1949, Suhrkamp Verlag,
1965, S. 332. WO dieselnruhrung slch mit Max Frischs

personlichen Ansichten beschaftigt, werden ofters Hinweise
auf sein Tagebuch gemacht we~den, und zwar lediglich mit
Seitenangaben.
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Frisch illustriert diese Ansicht mit regelmassigen
Hinweisen auf den Ort seiner Herkunft:

die Schweiz.

Als

Zugehoriger dieses Staates wird von ihm erwartet" dass er
seine Nation und ihre Lebensformen bejaht" auch wenn die von
ihr gestellten Forderungen gegen seine sittlichen Begriffe
verstossen.

Von seinem Standpunkt aus heisst dies aber

"nationalistisch" sein" was er ebenfalls von vornherein
abweistj denn fur ihn ist ein Nationalist ein Nihilist" "dem
der Mitt fehlt, sich dazu zu bekennen" .. (421)
Als Architekt fuhlt er sich von rthistorischer Pietat"
bemuttert, "das Neue, das Unsere, ist 1m Grunde schon ver
worfen, bevorwir unsere Zeichenschrift ergreifen" (192),
was er als "Selbstpreisgabe unseres Geschlechtes" benennt.
Die Schweiz hat begabte Architekten" die sich aber gezwungen
sehen, "die Stadt der Vorfahren" zu erhalten und als "Remi
niszenz rr zu pflegen.

Sie bauen Geschaftshauser nach Muster

des sechzehnten oder siebzehnten oder achtzehnten Jahr
hunderts, verkleiden das Eisenbeton "wie eine Schande mit
Quader aus Sand stein" mit Stichbogen und mit echten Erker
lein aus dem Mittelalter".2

Frisch fleht die Architekten

an, diese Imitation" diese Mumifikation aufzugeben" wenn sie
ihre Heimat noch fur etwas Lebendiges halten.
Den Kunstlern, Schriftstellern und Dichtern geht es
nicht andres.

Auch in der Literaturist das Heimweh nach

2.. Max Frisch" Stiller,· Fischer BUchere! (Frankfurt"
1970)" S. 187.
.
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Vorgestern das einzig Annehmbare:

"Entfiihrung in die land

liche Idylle."
Das bauerliche Leben erscheint als letztes Reduit
der Innerlichkeitj die meisten Gedichte meiden jede
Metaphorik, die der eigenen Erfahrungswelt des

Stadtera entatammen wurde, und wenn nioht mit

Pferden gepflijgt wird, liefert das Brot ihnen
keine Poesie mehrj eine gewisse WehmUtigkeit, dass
das neunzehnte Jahrhundert immer weiter zurUck-~
liegt, scheint die wesentlichste Aussageim·
schweizerischen Schrifttum zu sein.3
Und wenn Schriftsteller den Mut haben, die Wirklichkeit, die
oft negativ ist, in der Gesellschaft aufzuzeigen, werden sie
von Rezensenten "zweiten Ranges" gleich als Nihilisten abge
stempelt. (201)

Obwohl Frisch den Rezensenten das Recht

zuerkennt, ihre Empfindungen auszudrUcken, versagt er den
Kiinstlern, den Schaffenden nicht die Verantwortung fur die
Kritik.
Kritik der Schaffenden: Die Schaffenden, denke
ich, sind besonders befangen, aber ihr Urteil hat
einen kostbaren Vorzug: wir kennen die Art ihrer
besonderen Befangenheit, ausgedrUckt in ihrern Werk,
und vor allem hat ihr Urteil immer etwas Geschwis
terliches. Es drangt una niernals in den Sumpf der
Selbstgerecht1gkeit, was den Rezensenten so leicht
gelingt. (3431
In der Schweiz, die das Gluck hatte, wahrend des

'"
letzten Krieges neutral bleiben zu konnen,
herrscht sehr
'

stark das Gefuhl der Selbstgerechtigkeit, ein Anrecht,
welches Frisoh gleiohstark in Zweifel zieht.

Die Schweiz,

die das Verbrechen lhrer Nachbarn aus lhrer "rnnfjahrigen
Gefangenschaft ll • als Zuschauer erlebte,' war nicht in der
3.

Frisch, Stiller, S. 188.
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Lage, sich selbst zu prlifen.

Dies gilt sowohl fUr die

Nation als auch fUr den Einzelnen, und Frisch richtet sich
nach dem Sprichwort:

Gelegenheit macht Diebe.

Er untersagt

der Schweiz das Recht auf die Behauptung, sie wurde vom
Faschismus oder vom National-Sozialismus nicht'befallen
worden sein.
Andor~,wo

Das zeigt er wohl sehr stark in seinem Werk

die guten Andorraner, die die Judenverfolgung

ihrer Nachbam anklagten, selber zu Judenverfolger wurden,
nachdem sie einen von ihnen als Jude verdachtigt hatten.
"Ou sollst dir kein Bildnis machen" (31), nicht von
dem Einzelnen, weder von einer Nation, noch von einem Volk.
Frisch fUhlt, dass sie Gesellschaft in

~bstrakten

lebt, die sie meistens nicht uberprUfen kann.

Begriffen

Ourch die

modeme Massenkommunikation wird das Denken eingeschrankt,
was das wirkliche Sehen und Erleben, aber such die.

~oglich

keit, eine eigene Meinung zu entwicklen, verhindert. (220)
Er lasst Stiller sagen:
Wir leben in einem Zeitalter der Reproduktion.
Das Allermeiste in unserem personlichen Weltbild
haben wir nie mit eigenen Augenerfahren, genauer:
wohl mit eigenen Augen, doch nicht an Ort und
Stelle; wir sind Femseher, Fernhorer, Fern
wisser ( • • • ) Und mit dem menschlichen Innenleben
ist es genau so. Was fUr ein Zeitalter! 4
Hiermit hat Frisch einige wichtige Einschrankungen in der
Nation und in der Gesellschaft angezeigt.

Aber die Losung,

die Befreiung von diesen Einschrankungen findet man nicht in
4.

Frisch, Stiller, S. 141.
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der Auswanderung.

Frisch, der auf seinen Reisen mit vielen

anderen Ordnungen in Kontakt kam, deutet auf andersartige
Situationen.

Er klagt zum Beispiel die amerikanischen

Oberflachlichkeiten anI ihren obszonen Jugendlichkeitskult l
und ihre unangebrachte Haltung als "Schutzherren der welt"5;
bei einem Besuch an eine Ausstellung sowJetischer Kultur in
Berlin klagt Frisch uber das Unbehagen, hervorgerufen von
"jeder Macht l die sich selber preist" und von dem offen
sichtlichen Misstrauen dem Westen gegenuber (210-212); in
Wien argert er sich darUber l dass sich diese Kultur mit
ihrer "undurchdringlichen Charme" nicht darum kUmmert l wie
es anderswo aussieht. (234)
Die Losung ware vielmehr ein Sichabfinden mit der
Realitat.

Die Veranderung wird. dann eine tfeigene Sache" I

eine Verantwortung l und nicht vom Kollektiv bestimmt.

Frisch

meint hier sicherlich nicht l dass das Individuum sich abson
dern, und mit der Flucht in sich selbst (wie zum Beispiel
bei Hesse) die ersehnte Freiheit suchen solll sondern in
aller Ehrlichkeit der Gesellschaft entgegentreten und ihr.
ihre Unzulanglichkeiten entgegenhalten soll.

Dass man dazu

viel Mut aufbringen muss l bestreitet Frisch nicht l denn
Ehrlichkeit in diesem Sinn heisst "einsam sein"l sagt er.

(408)

Keiner wird gern miteiner negativen Wahrheit tiber

sich selbst konfrontiert l ob es sich dabei um ein Kollektiv
5. Max Frisch, Homo Faber, Ein'Bericht, Suhrkamp
Verlag (Frankfurt a/MaIn l 1969)1 8;'220.
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oder urn ein Individuum handelt.

Beliebt maoht dieser Mut

nioht, und daher die Einsamkeit desjenigen, der diese
Ehrliohkeit zu seiner Eigensohaft maoht.
Die Verantwortung des Einzelnen erhalt so eine viel
tiefere Bedeutung; nioht nur tragt er sie fur seine eigene
Entwioklung, sondern auohriur die gesellsohaftliohen Veran
derungen, die fur das Lebendigbleiben seiner Nation not
wendig sind.

Und nur so ist

tldi~

Spannung", das einzig

Wirkliohe als BUrgsohaft fUr dieZukunft moglioh.
In diesem Sinn gesehen negiert Frisoh die Zugehorig
keit des Individuums zu einem Kollektiv nioht, sondern er
gibt dem Individuum die Verantwortung einer Wahl.
Erst aus der mogliohen Wahl gibt sioh die Verant
wortung; die Sohuld oder die Freiheit; die mensoh
liohe WUrde ( • • • ). Warum verneinen wir gemeinsam
die wirtsohaftliohe Ordnung, die herrsohende? Weil
sie einem Mensohen oder einer Gruppe von Mensohen
oder der Mehrzahl aller Mensohen sohleohterdings
keine Wahl lasstj weil sie gegen die WUrdedes
Mensohen verstosst. (165-166)
Der Mensoh solI also seiner Umgebung abwehrend entgegen
treten.

Hierin zeigt Frisohseine positive Auffassung.

Als

Vorbild nimmt er die Italiener, die ihn mit Zuversioht auf
ihre Zukunft erfullen, gerade duroh ihre Wahl zur Selbst
kritik.

"Wieder der unverblilinte Mut, das mensohllohe Ver

sagen an der eignen Nation aufzuzeigen. 1t . (331)
In der Ehe, als Keimzelle einer Angehorlgkeit, sieht
Frisoh ebenfalls'eln grosses Entwioklungshindernis.

Man

sollte hier aber von vornhere1n,andeuten, dass er diese Haft

8
nur vom mannlichen Standpunkt aus betrachtet und diskutiert.
Seine Manner leiden unter dem Druck eines solchen BUnd
nisses, der Verantwortung oder des Endgultigen wegen;
wahrend die Frauen sich besser in ihrer Rolle als Partner
einzufugen scheinen.

Dass stammt wohl aus Frischs AnSicht,

dass das Weibliche der Drang ist, zu sein (daher ist die
Frau auch eine bessere Schauspielerin als eine Dichterin),
und das Mannliche der Drang, zu tun. (321)
Sein Werk "wimmelt" von Ehemannern, die "weniger die
Frau furchten als die Pflicht, ihr Rechenschaft ablegen zu
mussen ( • • • ),von Junggesellen, die die Verbindlichkeit
der Ehe fiirchten ( • • • ), von Menschen, die das Bildnis,
das man von ihnen macht, driickt wie ein Kreuz; wie ein
Fluch.,,6
Das Bildnismachen steht auch hier wieder als ein
erstarrender Einfluss, eine Hinderung zum Wirklichen.

Nur

in der Zeit der grossen, der sogenannten blinden Liebe,
nimmt man den, Menschen, den man liebt, so, wie er wirklich
ist, kann man von ihIn nichts Best1mmtes aussagen, "wir
lieben ihn einfach".

Nur zu jener Zeit, halt die L1ebe "uns

.

in der Schwebe des'Lebendigen, in der Bereitschaft einem
Menschen zu folgen, in allen seinen moglichen Entfaltungen".
(3l)

Danach aber dominiert meistens das Bildnismachen wie

der.

Man schreibt dem Geliebten Eigenschaften zu, die er

6. Joachim Kaiser, "Max Frisch und der Roman. Konse
quenzen eines Bilder8tunnst~" in tiber Max Frisch, ed. Thomas
Beckennann, Suhrkamp Verlag (Frankfurt ajMiin, 1911), S. 44
45.
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vielleicht nicht hat, dann ist er dem Bildnis nicht
gewachsen, und das Verhaltnis wird . ode, zum 8tehenbleiben
oder sogar zum ZUrUckgang verurteilt.

Die Enttauschung

setzt ein, und das Lebendige, das die erste Voraussetzung
des Werdens ausmacht, wird 1m Ke1me erstickt.
Oder, sagt Frisch, der Einfluss des Bildnisses kann
sich auch 1m Widerspruch zeigen., "dass man so nicht sein
will., wie der andere uns einschatzt.

Man wird das Gegen

teil., aber man wird es durch den andern." (33)

Damit legt

er wieder die Verantwortung auf die 8chultern des Partners,
der durch sein erzeugtes Bildnis ein weiteres "glied in
jener Kette" ist, "die ihn fesselt und langsam erwiirgt".
(34)

Die einzige Bedingung, um ein 8cheitern der Ehe zu

verhindern, ist die uberwindung der Vorurteile.

Durch das

Vorurteil versagt man dem Individuum die grosste WUrde
eines Mens chen':

die Wahl., es selbst zu seine (220)

Wie aus dem Vorhergehenden folgt, zeigt Frisch., dass
es "urn die Welt zu ertragen, um.standzuhalten sich selbst.,
urn am Leben zu bleiben".,7 eigentlich zwei grosse Bedingungen
gibt:

die Verantwortung vor sich selbst, seiner Nation und

den Mitmenschen ehrlich zu seinj und die Freiheit zur Wahl.
7. Max..Frisch., Aus seiner Hade "0ffentlichkeit als
partner.," in Orfentlichkelt a1s Partner,. 8uhrkamp Verlag.
~rankfurt, 1957},8. 57.
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Damit sind die drei wichtigsten Einschrankungen, die
Frisch als Hindernis fur die Entwicklung der Individuen
sieht, angedeutet.
Aus diesem dreifachen Kerker versuchen seine Helden
auszubrechen:

Stiller durch die Verleugning seiner Identi

tat und die Wahl eines neuen Ichsj Homo

Faber durch die

Erhebung der Technikj Gantenbein durch das Rollenspielen und
die von seiner Fantasie erzeugten Geschichten und Situatio
nen.

Aber alle drei scheitern in ihrer Flucht und kommen in

ihren Kerker zUrUck, urn zu erkenneo, :'alle zu spat, dass sie
sich mit der Realitat hatten abfinden sollen.
Es ist die Aufgabe der nachsten Kapitel, das Warum des
Scheitern der-Beziehungen dieser drei Hauptpersonen zu
ihrer Umgebung zu untersuchen und ihre Haltungen mite in
ander zu vergleichen und einander entgegenzusetzen.

KAPITEL II
BESCHREIBUNG DER EINSCHRANKUNGEN
In Stiller und Faber hat Frisch zwei ganz verschie
dene Charaktere geschildert.
des 20. Jahrhunderts:
nuchterne Ingenieur.

Beide sind typische Produkte

der Aussenseiter (outsider) und der
Beide haben sich der Realitat nicht

a'npassen konnen, obwohl dies auf' ganz verschiedene Art und
Weise geschieht.
Stiller ist der empfindsame Kunstler, der Bildhauer,
der sich in Gips und Lehm zu verwirklichen sucht, in der
Kunst bleibt er jedoch wenig erfolgreiah; er verdient nicht
genug Geld fur seinen Lebensunterhalt; seine krankliche Frau
Julika begreift ihn nicht und kann siah fur seine Kunst "wo
er doch jahrelang ungefahr am Gleichen arbeitete",l nicht
begeistern; Stillerist begabt, aber was er darstellt,
unterscheidet sich nicht von dem, was in andern Bildhauer
ateliers in Munchen, Paris, oder New-York geschaffen wUrde.
Er ist davon uberzeugt, dass niemand sein Genie auch nur
ahnt, und "war fleissig wie ein gepeitschtes Tier, von
Ehrgeiz gepeitscht n ,2 begierigauf die Anerkennung seiner
1.

Frisc~)

2.

Ibid~,·

Stiller, S. 82.
S. 253.
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Umwelt.

Diese Selbstuberforderung zeigte sich auch, als

der junge Stiller damals, wahrend der spanischen Revolution,
als Freiwilliger unfahig war, auf den Feind zu schiessen:
,

auf einmal sah er in den verhassten Faschisten elnfach vler
Menschen.

Auch dleses Erlebnls 1st fur ihn ein Zeichen

selnes Versagens und wird von den meisten seiner Freunde
ebenfalls so angesehen.
Sein spaterer Selbstmordversuch scheitert ebenfalls.
Er dachte, dass es, wenn er sich das Leben n1mmt, "einfach
Schluss ist,

Lich~

aus, Schluss der Vorstellung".

Nachher

sieht er aber ein, dass dies nicht der Tod ware, auch nlcht,
wenn er wirklich gestorben ware.
Es war, fade gesprochen, eine grosse Verbluffung,
etwa wie wenn man von einer Mauer springen·wilrde,
um sich zu zerschmettern, aber der Boden kommt
nicht, er kommt nie, es bleibt sturz, nichts weiter,
ein Sturz, der auch wieder gar keiner ist, ein
Zustand vollkommener Ohnmacht bei vollkommenem Wach
sein. ( • • • ) alles bleibt ~ie gewesen~ nichts ver
geht, alles blelbt nun ein fur allemal.~
Dass Freihelt durch Selbstmord erreicht werden konnte, 1st
eine Illusion, sagt Stiller In der Untersuchungshaft , "e in
fach ein Sprung in die Nichtigkeit, in eln nie gelebtes
Leben".4

Es ware hochstena ein Abachwimmen ohne Geschichte.5

3.

Frisch, Stiller, S. 285.

4•

Ib id ., S. 66.

5. Max Frisch, Mein Name ae.1 Gantenbeln.. Roman,
Fischer Biicherel (Frankfurt aj'Miin und Hamburg, 1968),
311.

s.
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Er sieht sieh also als Versagerin allem und sehnt sieh
danaeh, anders zu sein als er ist.
Mit Faber verhalt es sieh ganz anders.

Er steht mit

beiden FUssen in der Welt, sehr selbstbewusst; er glaubt
nieht an FUgung oder Sehieksalj als Ingenieur lebt er in
einer Welt von Masehinen und Mathematik, in einem Glauben
an die Kybernetik;

alles kann wie geplant und geregelt

verlaufen, und die Statistiken sind da, urn dies zu beweisen.
Nur teehnisehe Entwieklung und Fortsehritt sind sein
Ziel.Bei der UNESCO in der teehnisehen Hilfe fUr unterent
wiekelte Volker tatig, kommt er auf seinen Dienstreisen mit
vie len anderen und sogenannten primitiven Kulturen in BerUh
rung, wofur er sieh aber nieht interessiert.

Es seheint nur

wiehtig zu sein, ob Strom.vorhanden ist, damitman sieh
rasieren kannj und wo die Mayas, zurn Beispiel, keine Teehnik
haben, sind sie dem Untergang geweiht. 6 Er maeht sieh
niehts aus Kunst:

weder aus Romanen, noeh aus Gesehiehte,

noeh aus Folklore.
Vom Anfang des Buehes an wird er dureh den Gebraueh
genauer Angaben eharakterisiert:

er reist nur mit einer

"Super-Constellationlf , die urn so-und soviel Uhr, an dem und
dem Tag, von dem und dem Ort abfliegt, Riohtung so und so.
in der und der Hohe f11egt.

6.

F.~isoh •. Homo

It ( . . . . . )

Faber, S. 53.

wir leben technisch,
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der Mensch als Beherrscher der Natur, der Mensch als
Ingen1eur ( • • • ) was he1sst Sch1cksal. u7
In dem Buch Me1n Name se1 Gantenbe1n 1st d1e Person
11chke1t des erzahlenden lchs n1cht so le1cht zu erm1tteln.
Fr1sch verhe1m11cht d1ese h1nter dre1 anderen Charakteren:
Gantenbe1n, Ender11n und Svoboda, denen er versch1edene
Rollen zukennt:

d1e er 1n e1neRe1he ahn11cher Eriahrungen

versetzt, urn objekt1v 1hre Haltungen und Reakt10nen zu
analys1eren.
Es sche1nt s1ch h1er also wohl mehr urn das w1rk11che
Erleben zu handeln, als urn e1nePerson, d1e 's1ch zu 1den
t1f1z1eren versucht; mehr e1n "w1e hatte 1ch m1ch benommen,
wenn 1ch e1n anderer gewesen ware", und das erzahlende lch
entw1rft 1n se1ner Fantas1e Gesch1chten und Personen (vor
allem mann11che, d1e Frau 1st immer L1la, d1e weggelaufene
Frau des erzahlenden lchs), d1e es 'tanprob1ert w1e Kle1derlt ,
d1e aber immer, man we1ss es 1m Voraus, Itd1eselben Falten
am gle1chen Crt" ze1gen werden. 8
Gantenbe1n sche1nt dem Leben 1n gew1sser We1se objek
t1ver gegenuberstehen zu konnen:

als B11nder r1chtet er

n1cht, er macht s1ch ke1ne Vorurte1le von dem, was er gerade
s1eht, und zw1ngt also se1ne Umgebung n1cht sosehr, .selber
e1ne Rolle zu sp1elen.

Er we1ss, dass d1e Menschen denken,

7.

Fr1sch, Homo Faber, S. 131.

8.

Fr1sch, Me1n Name se1 Gantenbein, S. 19.
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er konne ihr Handeln nicht beurtellen.

Daher bewegen sie

sich in seiner Gegenwart verhaltnlsmassig frel und unge
zwungen.

Dar grosse Vorteil seiner Blindenrollelst die

Moglichkelt einer Scheinharmonie mlt seiner Umgebung.

Dle

einzige Gefahr des Blindselns ist die Verinnerlichung, die
ihm das, was er tut und erlebt, durch andere Sinne empfinden
lassen wlirde.

Aber es ist ja nur eine Rolle, die er spielt,

und se ine Pfe ife schmeckt daher genau so wie frUher, nlcht .
"bitter, betaubend wle elne Tablette oder eine

Ein

spritzung".9
Selne Rolle, die er auf Hochdeutsch antrltt, well dles.:
ihm ein wirkllcheres Gefuhl des Rollenspielens glbt, hat nur
Vortelle, denkt er; aie erlaubt ihm ebenfalls eine gewisse .
"Frelheit", er weiss • • • er "sieht".

Auch das, was dle

andern verschwelgen, lhre Verwlrrungen und nicht ausge
sprochenen Gedanken, die in dem Wechseln von Bllcken Aus
druck erhalten, kann er sehen.
Das Motiv des Schwelgens und desSehens, so wle der
Sprache, splelt uberhaupt elne grosse Rolle in den Werken
Max Frischs, was 1m Laufe dleser These welter untersucht
werden soll.
Enderlin ist ein physisch achwacher Intellektueller,
der dle lhm von der Geaellschaft auferlegte Rolle wohl als
Hinde~ung

9.

empflndet, lhr jedoch nlcht erfo1grelch
Frlsch, Mein Name sel Gantenbeln.. S. 41.

16
entgegentreten kann.

Er sucht s1ch e1ne e1gene Rolle, d1e

dann aber 1hrerse1ts auch w1eder gew1sse Erwartungen von
der Gesellschaft hervorruft.
Se1nem Rut nach Harvard, zum Be1sp1el, den er s1ch so
ersehnt hat, fuhlt er s1ch n1cht mehr gewachsen und empf1n
det 1hn Jetzt als Schw1ndel:

"e1n 1nsgeheimer Anspruch

plotz11ch so veroffent11cht".

D1eJen1gen" d1e -Ender11n

kennen, glauben kaum noch an d1esen Ruf.
Wer, w1e Ender11n, s1ch e1nmal so entworten hat,
dass er s1ch durch Le1stungen leg1t1m1eren muss,
w1rkt 1m Grunde n1e vertrauenswUrd1g. 10
Den Vortrag fur Harvard hat er, aber urn der Le1stung 1n den
Augen der Gesellschaft Ane'rkennung zu geben, muss er d1e
Rolle e1nes Gastdozenten sp1elen konnenJ "was liberzeugt,
s1nd n1cht d1e Le1stungen, sondern d1e Rolle, die einer
sp1elt" .11
Fr1sch halt 1hm zur Erlauterung eine andere Geschichte
entgegen:

der Botschafter e1ner Grossmacht, der wohl ein

s1eht, dass er gar n1cht die Exzellenz 1st, "fUr d1e ihn d1e
Welt zu halten vorg1bt l1 , aber der deswegen doch n1cht
zurUcktr1tt. 'Er g1bt sich der Rolle, d1e von ihm erwartet
w1rd. Er macht Karr1ere, und "w'as er fortan von sich selber
halt, geht d1e Welt n1chts an. Er sp1elt also ( • • • )
.
12
we1terh1n Botschafter".
FUr Enderlin 1st es w1chtig, was
10.
11.
12.

Fr1sch, Ma1n Name se1 Gantenbein, S. 115.
Ib1~., S. 115.
Ib1d., S. 115.
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er von sich selber halt, und erkann die jetzt von ihm
erwartete Rolle nicht spielen.

In den Augen seiner Umwelt

jedoch versagt ere
Was ihn noch von dem Botschatter unterscheidet ist,
dass dieser die Erkenntnis seines Rollenspielens nicht
preisgibt, "er weiss:

jede Selbsterkenntnis, die nicht

schweigen kann, macht kleiner und kleiner",13 und er ntmmt
dieses Geheimnis mit .ins Grab.

Dadurch kommt ihm die grosse

Anerkennung der Gesellschaft zu.

Er hat seine Rolle bis zum

Ende meisterlich spielen konnen.
Enderlin ist sich des Unterschieds zwischen Healitat
und Rollenspielen also wohlbewusst, was aber bewirkt, dass
er sich selbst fremd gegenuber steht.
nennt er sich:

der tremde Herr.)

(Mit Lila in der Bar

Er sucht sich andere

Rollen, aber nicht in der Gegenwart, woran er vorbei' lebt,
nicht in der Realitat, sondern in der Vergangenheit, in
trllheren vorgangen, oder in der Zukuntt, in seiner Hottnung.
Dass die Zeit fUr ihn nur als Vergangenheit oder
Zukuntt existiert, zeigt die Art, wie er seine
Begegnung mit Lila erlebt: in der Bar versucht er
die gegenwartige Fremdheit in eine zukUnftige Ver
trautheit zu uberspielen, am nachsten Morgen erlebt
er den vergangenen Abend und die Nacht.14
Svoboda erinnert gewissermasse an Faber:

er ist

selbstbewusst, sportlich, und scheint, wie dieser, mit
13.

Frisch, Mein Name sei Gantenbein, S. 116.

14. Wolf Marchand, "Max Fr!sch, 'Mein Name sei Gan
tenbein'", in Thomas Beckermann, Uber Max Frisch, S. 218.
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beiden FUssen in der Welt zu stehen.

So wie Faber sich

immer sicherer fuhlt, wenn er sich rasiert hat, so fUhlt
Svoboda sich besser, "wenn er den obersten Kragenknop1'

.

15

aufgemacht .und die Krawatte etwas gelockert hat." .
Lila findet lhnode, ausgesprochen ode. 16

Aber

Damit will

Frisch wohl sagen, dass er seiner Rolle als Ehemann zu
sicher ist.

Es ist eine Ehe "family-style", mit den dazu

gehorigen Zartlichkeiten, scharfen Worten und Entschuldi
gungsbltten.

Er kann slch gegenUber Lila wie zu einem Kind

verhalten, nicht sarkastlsch, fast scherzhaft, aber doch
wle zu einer unmundigen Person, was Lila sagen lasst; sogar
seine Gute tyrannlslert. 17 Daserzahlende Ich sieht in 1hm
elnen Menschen, den man am besten -mit dem Kosenamen "Biir'.'
bezelchnen konnte.
Gemeint 1st wahrscheinlich das Lieb-Patzige, aber
auch das Kraftige und Langsame und Schwere ( ••• )
das TUcklsch-Drollige einer kleinaugigen Bestie,
die plotzlich sehr boaartlg und gewalttatig sein
kann, unberechenbar.l~
'_
(Besonders in seiner blinden Elfersucht.)
langsam in seinen Handen zerfallen.

Er lasst dle Ehe.

Auch er, wie das erzah

lende Ich, wie Enderlin und Gantenbein, kann Lila nlcht
behalten, und genau darum scheint es sich doch zu handeln.

15.

Frisch, Meln Name sel Gantenbein, S. 218.

16.

Ib id ., S. 162.

17.

Ibid., S. 218.

18.

Ibid., S. 224.

(
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Auch in ihrem Verhaltnis'zu den Frauen unterscheiden
sich Stiller und Faber sehr.

Stiller benimmt sich den

Madchen gegenuber ttwie· ein Monch", unerfahrenj wieder:.:drangt
sich das Gefuhl auf, nicht zu genllgen:
und wenn die Partnerin einmal seine Grenze erspurt
hat, verliert er jeden· Mut j er ist nicht bereit,·
nicht imstande, geliebt zu werden als der Mensch,
der er ist, und daher vernachlassigt er unwill
kurlich jede Frau, die ihn wahrhaft liebt, denn
nahme er ihre Liebe wirklich ernst, so ware er ja
genotigt, infolgedessen sich selbst anzunehmen-
davon ist er weit entfernt. 1 9
Was ihn an Julika, seiner krankhaften Frau, anzieht, ist
gerade ihre graziose und fragile Schonheit, und die
keit, dass sie seine Begrenzung erkennen wu.rde.

~6glich

Ihr obJek

tives Nichtverstehen seiner Kunst allerdings konnte auch
darauf verweisen, dass sie nur wenig AnsprUche an ihn zu
stellen gedenkt.
Sie selbst geht ganz in ihrem Ballett-Tanzen auf, das
sie abends erschopft und zu mude fur Stiller oder die Haus
haltarbeiten zUrUckkehren lasst.

Stiller kann sich in

seiner Selbstbemitleidung spiegeln,aber sich so auch durch
Selbstbeschuldigungen tiefer in sein Versagen einleben.
Ware er kein Versager, so brauchte die arme Julika nicht
Tag fur Tag in ihrer Arbeit gesundheitlich zugrunde gehen.
In ihrer Ehe herrscht Schweigenj schon ehe ein
Gesprach beginnt, kann man das Ergebnis erraten.

19. Frisch, Stiller, ·8. 192.

Und wenn
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stiller sich dann doch einmal vergisst, und sie anschreit,
so erschrickt Julika

nic~t

so sehr uber das, was er sagt,

sondern vielmehr darUber, dass er zu vergessen scheint, wer
sie eigentlich ist:

eine Tochter aus kultiviertem Haus,

wogegen er doch nur aus kleinburgerlichem Milieu kam,
eigentlich aus gar ke1nem Mil1eu. 20
In ihrer Ichbezogenhe1t ist Julika sich nicht bewusst,
wie sie Stiller langsam erwGrgt.

Er dagegen ist sich sehr

klar darliber, dass er an seine Frau wenigstens einen
Anspruch stellt, den sie n1cht erfullen kann:

dass sie ihn

liebe, sie, die scheinbar nur sich selbst zu lieben vermag.
Wie ein "Meertierchen, das nur unter Wasser zu seinem Farb
wunder gelangt", erhalt Julika

~hre

Schonheit nur tm Tanz.

Tanz ist ihr Leben!

Das Ballett bleibt die einz1ge MOglich
21
keit ihrer Wohllust.
Von ihren vielen Verehrern, die nach
der Vorstellung auf sie warten, fuhlt sie sich nur sicher
mit Stiller:

sie weiss, dass er sie in keiner Weise

vergewaltigen wird, denn "dazu fehlt ihm irgend etwas".22
Frisch zeigt hier das Bundnis zweier Menschen, die auf
"unselige Weise zueinander" passen.
Sie brauchen einander von ihrer Angst her. Ob zu
Recht oder Unrecht, jedenfalls hatte die schone
Julika eine heimliche Angst, keine Frau zu sein.
20.

Frisch, Stiller,

21.

Ibid., S. 77.

22.

Ib id .,

s. 68.

s. 72.
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Und auch Stlller, schelnt es, stand damals unter
elner steten Angst, In lrgendelnem Slnn nlcht zu
genUgen. 2 3
'
Dlese Ehe steht unter dem doppelten Motiv der Impotenz
und Frlgldltat, die belde totenden Komponenten sind.

Ohne

das Lebendlge, das alles Werden erst moglich macht, muss
dlese Ehe scheltern.
Faber 1st nlcht verhelratet, aber nur well eln solches
Bundnls nlcht In selnen Lebensblld passt.

Es werden ver

schledene Llebesaffalren erortert, aber Faber flndet sle
absurd, sle ekeln lhn an.

Selne amerlkanlsche Gellebte

helsst Ivy, "Efeu • • • so helssen fur mlch elgentllch aIle
Frauen".24

Nur mlt Hanna, elner deutschen Halbjudln, dle

1936 In Zurlch Kunstgeschlchte studlerte, "war es nlcht
absurd gewesen".

Er war sogar berelt, "Hanna zu helraten,

,

lch flihlte mlch verpfllchtet gerade In Anbetracht der
Zelt".25, Denn als schwelzerlsche Staatsangehorlge hatte
sle der Gefahr, nach Deutschland ausgellefert zu werden,
entgehen konnen.

Ihr Verhaltnls wlrd noch durch dle

Tatsache kompllzlert, dass Hanna eln Klnd erwartet, was
uberhaupt nlcht mlt Fabers Planen uberelnst1mmt.

S1e

erkennt selne nlichternen, exakten und sogar fast technlschen
Uberlegungen, dle lhn zu dleser Ehe rUhrten.
hlndert die Hochzeit 1m letzten Augenblick.
23.

Frlsch, Stlller, S. 69.

24.
25.

Frisch, Homo Faber,
Ibld., s. 55.

s~

Ill.

Hanna ver

-

Uber das Kind
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w1rd mehr oder weniger klar beschlossen, dass es n1cht zur
Welt kommen moge.
Faber 1st gegen Jede Form der Romant1k und Romant1s1e
rung, ob es s1ch Jetzt urn personl1che Beziehungen handelt,
oder urn das Empf1nden der Natur.

Wenn er upp1ge Tropenge

genden beschre1bt, s1eht er s1e nur mit den Augen e1nes
Techn1kers, und er 1st nur 1nsofern an d1esen Landschaften
1nteress1ert,'als er daran beobachten kann, w1e der Fort
schr1tt s1ch in 1hnen verw1rkl1cht, und w1e s1e der Beherr
schung des Menschen unterworfen werden.

Sonst 1st 1hm

d1ese "Fortpflapzere1 uberall" zuw1der.
Die Rolle der Frau in Me1n Name se1 Gantenbein, gew1s
sermassen auch in Stiller und Homo Faber, hat die Haupt
funkt1on, das erzahlende Ich zu umschre1ben.

Lila 1st e1n
Spiegel fur Gantenbein, Enderlin und Svoboda. 26 S1e 1st und
ble1bt die weggelaufene Frau des erzahlenden Ichs und
erscheint nur in den erfundenen Gesch1chten in einer Jeweila
erfundenen Rolle, mith1n nurals Fiktion.

Deshalb sche1nt

es wohl die Abs1cht Fr1schs zu sein,in diesem Roman das
"Erlebnissmuster" Gantenbeins, Enderl1ns und Svobodas zu
prlifen.
Das e1nz1ge, was mit gewiaser Sicherke1t gesagt werden
konnte, ware, dass Gantenbein mit Lila glucklich sein konnte,

.'

solange er in seiner Blindenrolle verharre.
26.

Marchand, S. 222.

Ala er aich
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dann aber einzubilden

begann~

dass Lila sieh wirklieh in thn

verliebte, seine Rolle also unnotig maehte, zeigte seine
Fantasie ihm aueh gleich seine Eifersueht (in Wirkliehkeit
andert sieh Lila ja nieht).

Eswird ihro klar, dass sie

sieh gegenseitig wieder in erstarrenden B1ldern festgelegt
hatten.

Wenn die erste Liebe einmal gewichen ist, kann

eine Versohnung nur Wiederholung br1ngen# und nach Frischs
Meinung 1st jede W1ederholung totend.

:-:,.

KAPITEL III
ERKENNTNIS UND SCHEITERN
Einiges haben Stiller und Faber jedoch miteinander
gemein;

beide schreiben ihre Geschichte im RUckblick und

Tagebuchstil, nachdem sie zur Einsicht ihres Fehlverhaltena
kamen; beide sind ungefahr gleich alt:

40 --50 Jahre, und

durch die niedergeschriebene Selbstkritik wurde ihnen das
Wirkliche, das Unsagbare klar.
wechalung zweier Begriffe;

Frisch warnt vor der Ver
Erleben und Dabeisein. l Denn,

sagt er, die Gegenwart als Schnittpunkt zwischen Erwartung
und Erinnerung ist "als solche kaum.erlebbar".2

Erst nach

dem Stiller und Faber sich von dem "Dabeisein'· haben dis
tanzieren konnen, waren aie in .der Lage, das Erlebnis als
Erfahrung aufzufassen und sich selbst ehrlich gegenuber
zustehen.
Was wichtig ist, sagt Frisch einmal sehr deutlich:
das Unsagbare, das Weisse zwischen den Worten, und
immer reden diese Worte von den Nebensachen, die
wir eigentlich nicht meinen. Unser An1iegen, das
eigent1iche, 1asst sich bestenfalls umschreiben,
und das heisst ·ganz wortlich: man schreibt darum
herum. Man umstellt es. Man gibt Aussagen, die
nieunser eigent1iches Erlebnis entha1ten, daa
unsagbar bleibt; sie konnen es nur umgrenzen,
1.

Frisch, Tagebuch, S. 420.

2.

Ibid., S. 419.
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moglichst nahe und genau, und das Eigentliche, das
Unsagbare, erscheint bestenfalls als Spannung zwi
schen diesen Aussagen.3
.
'
Frisch vergleicht die Sprache mit einem Meissel, den
der Bildhauer gebraucht, urn das Bekannte, den roben Stein,
wegzuhauen, und eine Gestalt entstehen zu lassen,
indem sie die Leere, das Sagbare, vortreibt gegen
das Gehe1mnis, gegen das Lebendige. Immer besteht
die Gefahr, dass man das Geheimnis zerschlagt, und
ebenso die andere Gefahr, dass man vorzeitig auf
hort, dass man es einen Klumpen sein lasst, dass
man das Geheimnis nicht stellt, nicht rasst, nicht
befreit von allem was immer noch sagbar ware, kurzum,
dass map nicht vordringt zu seiner letzten Ober
fHiche .~
Stiller hort zu frlih auf.

Sein Erlebnls bleibt "ein

Klumpen", er hat das Geheimnis,:nicht von allem Sagbaren
befreit.

Erst 1m zweiten Teil des Buches, 1m Nachwort des

Staatsanwalts, erfahrt man, wie er sich selbst akzeptiert,
so wle er 1st: gescheitert als Mann wie als Kunstler. 5
Faber dagegen meisselt erbarmungslos weiter, bis das
Geheimnis sich ihm stellt.
Stiller, der sich selbst als Versager in allem
erkennt, entflieht seiner Ehe, den Forderungen, die die.
Gesellschaft an seine Kunst stellt, dem Vorurteil seiner
Freunde uber sein Benehmen In der spanischen Revolution,
aber am wichstigsten wohl sich selbst:
3.

Frisch, ,!agebuch, S. 42.

4.

Ibid. S. 42.

dem Versager.

Er

5. H~ns Mayer "Anmerkungen zu Stiller," in Thomas
Beckerman, Uber Max Frisch, S. 37.
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versucht die Katharsis in einem andern lch zu finden.

Er

flieht nach Amerika, das Land aller Moglichkeiten, das Land
der legendaren "Freiheit" und nimmt dort einen sehr all
taglichen amerikanischen Namen:
Er reist anscheinend viel:

James White.
in die Staten und auch

nach Mexiko und Havannaj er lernt personlich die Armut
einer Existenz in New-York kennen (dort fand sein Selbst
mordversuch statt).

Sonst sagt er in der untersuchungshaft

nicht viel uber sein Leben in Amerika, und wennschon, dann
meistens als Beweis dafur, dass er nicht Stiller ist.
Er soll sein Leben niederschreiben, und Frisch ge
braucht das Schre iben hier nicht als "Kommunikation mit den
Lesern, auch nicht als Kommunikation mit sich selbst,
sondern als Kommunikation mit dem unaussprechlichen".

Mit

der Wirklichkeit also, die den Schreiber oedrangt und
bewegt. 6
Aus dem Niedergeschriebenen gestaltet sich dann lang
sam Stillers Umwelt, in dem Weissen zwischen den Worten
lasst sich die Wirklichkeit deuten, fur die Stiller keine
S~rache hat 7 und mit der er nicht fe~tig wurde.
I

filch bin nicht Stiller", so fangt er sein .PHidoyer an,
den verzweifelten Versuch, anders zu sein als er ist und die
Welt anders 'zu sehen als sie ist.

6.

Frisch, Stiller, S. 249.·

7•

lb id ., S • 65.

Es hiltt aber alles
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nichts, es gibt keine Flucht:

die Schweiz bleibt die

Schweiz in ihrer burgerlichen und geographischen Beschrankt
heit:

sie ist so tiichtig und

\I

sauber", dass sie sogar das

Gitterwerk des Gefangnisses abstaubtj leblos in ihrer
offenkundigen Sucht nach materieller Perfektion, in ihrem
Verzicht auf das Grosse, 'was schliesslich zur Impotenz
fiihrt 8 (daher das unfreie Schaffen der Schaffenden). Es
hilft auch nicht, dass er seine Frau Julika nicht zu
erkennen vorgibt, denn seine ohnmachtige Liebe zu der
frigiden Frau erwacht wieder.

Das leblose Bundnis wieder

holt sichj Julika bleibt unverandert, aber Stiller ist· sich
jetzt seines Versagens bewusst.· Er ist jedoch noch nicht
imstande sich zu andern, bleibt alsounverandert auch in
seinem Anspruch an Julika.

Selbstmitleid nach wie vor:

er

kann ja nichts dafur, dass Julika nicht die Frau ist, die
er hatte glucklich machen konneniSelbstuberforderung nach
wie vor:

er hofft immer noch anders zu sein als er ist •

. Er sieht jetzt langsam ein, dass das Versagen sich
nicht begraben lasst, und dass er, solange er dies versucht,
nicht aus dem Ve;sagen herauskommt. 9
stiller hat auf dem Weg zur Selbsterkenntnia nur den
ersten Schritt gemacht, doch droht er jetzt auf dieaer Sture

8.

Frisch, Stiller, S. 186 ..

9.

Ibid., S. 183.
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stehenzubleiben und sich "in der Melancholie der Selbster
kenntnis" zu begnugen. 10
Frisch sagt durch den Staatsanwalt in Stiller:
die weitaus meisten Menschen werden durch Selbst
uberforderung vernichtet. Unser Bewusstsein hat
sich im Laufe einiger Jahrhunderte sehr verandert,
unser Gefuhlsleben sehr viel weniger. Daher eine
Diskrepanz zwischen unserem intellektuellen und .
unserem emotionellen Niveau. Die meisten von uns
haben ( • • . ) Gefuhle, die sie von ihrem intel
lektuellen Niveau aus nicht wahrhaben wollen. Es
gibt zwei Auswege, die zu nichts fuhren: Wir
toten unsere primitiven und also unwUrdigen Ge
fuhle ab, soweit als moglich, auf die Gefahr hin,
dass dadurch das Gefuhlsleben liberhaupt abgetotet
wird, oder wir gebenunseren unwUrdigen Gefuhlen
einfach einen anderen Namen. (. .. .) Wir etiket
tieren sie nach dem Wunsch unseres Bewusstseins. 1l .
Stiller gehort zur zweiten Gruppe:
"unwurdigen Gefuhlen l1 die Etikette:

er gibt seinen

Versagen - mit der

dazugehorigen "Art von schlechtem Gewissen".

Faber dagegen

gehort wohl zur ersten Gruppe, die Gefahr lauft,ihr
Gefuhlsleben abzutoten·.

In ibm ist die Diskrepanz zwischen

intellektuellem und emotionellem Niveau sehr deutlich.

Er

versucht sich zu verwirklichen in vollem Bewusstsein seiner
technischen Welt und seiner Zeit, des 20. Jahrhunderts.

So

glaubt Faber sich voneiner Schutzmauer umstellt, die ibm .
vor allem Unvorhergesehenen behtiten soll.

Ein Angriff auf

diese Festung kann'nur von aussen kommen, denn das einzige,
wozu er sich selber fahig glaubt, 1st .eln sporadlsches
10.

Frisch, Stiller,
.

11.

.

Ibid., S. 242.

s.

306 •.
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Weichwerden, was aber nur Ermudungserscheinungen sind, "wie
beirn Stahl".12

Aber Gefuhle?

Nein, denn "ich halte es mit

der Vernunft".13
Homo Fabers Festung wird jedoch von aussen wie von
innen angegriffen.

Faber, der sich als Weltbezwinger

fuhlt, dessen Lebensform und Lebensweg planmassig, nUchterri
und automatisch verlaufen soll, der nie krank gewesen ist
und daher die Symptorne seines Magenkrebses nicht erkennt,
wird durch einen Ohnmachtsanfall undzwei defekten Motoren
einer Super-Constellation in eine ganze Kette von Gescheh
nissen getrieben, die das Unvorhergesehene zur Tatsache .
machen.

Er, der Ingenieur, der selbstbewusste WeltbUrger,

hat keine Kontrolle mehr, die Technik und die Kybernetik
lassen ihn im

Stich.

Mit einer unwahrscheinlichen Zuversicht in der mathe
matischen Wahrscheinlichkeitslehre glaubte er alles Mogliche
umgrenzen und berechnen zu konnen.
Grade Zufall:

Alles wird in hohem

dass das Madchen, das ihm auf dem Schiff

begegnet, irgendwie an Hanna erinnert, ist moglich, denn
er denkt in. jenen Tagen wieder ofter an sie; als er spater.
erfahrt, dass Hanna Sabeths Mutter ist, rechnet er mit der
Hilfe der zuverlassigen Mathematik, bis die Rechnung auf
geht, wie er sie haben will:

8abeth kann nur das Kind

12.

Frisch, Stiller, S. 113.

13.

Ib id ., .8. 98.
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Joachims sein. 14

Mit diesem Rechnen 1u11t er sein Gewissen

und sein Bewusstsein ein und 1asst es mit dem jungen
Madchen zu einem Inzest-Verha1tnis kommen.

Erst nachdem er

Hanna wiedersieht und das Madchen 'an einem Sch1angenbiss .
gestorben ist, ,erfahrt er die entsetzliche Wahrhelt.
Auf einer fo1genden Dienstreise (Caracas) fangt er
an,seinen Bericht im RUckb1ick zu schreiben.

Aber zur

Se1bsterkenntnis kommt er durch diese niedergeschreibene
Se1bstkrit i k in der ersten Station des Berichts noch nlcht.
Frisch sieht Se1bstkritik tiberha'upt a1s fragwiirdig an:
denn ihre Wonne besteht darin, dass ich mich schein- ,
bar tiber meine Mangel erhebe, indem ich sie aus
spreche und .. ihnen dadurch das ..Entsitz1iche nehme,
das zur Veranderung zwingen wurde. 5
Faber versucht sich iiber seine Mangel zu erheben durch die
Beschreibung der Kette von Geschehnisse, urn so den Leser
und sichse1bst von seiner Unschu1d zu uberzeugen.
erreicht jedoch genau das Gegentei1:

Er

je mehr er sich durch

Vorbi1der, Tatsachen und Entschu1d,igungen zu rechtfertigen
glaubt, je mehr seine Schuld sich ste11t.
Sein erstes Verfeh1en ist woh1, dass er Hanna dama1s,
nicht geheiratet hatj sein zweites, dass er,s1ch tiberhaupt
in ein Madchen verliebte, das 30 Jahre junger ist als er
(Hanna n~nnt es "widernattir1ich,,)16 j und 'sein drlttes, dass
14.

Frisch, Homo Faber, S. ,149.

15.

Frisch,' Tagebuch, S. 405.

16.

Frisch, Homo Faber; S. 242.
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er die Moglichkeit, Sabeth sei seine Tochter, durch ein
"Rechnen" beiseite schob.
So weit Fabers erster Schritt zur Selbsterkenntnis,
aber von einem Begniigen in der "Melancholie" ist keine
Rede.

"Erst wenn das Grassliche inbegriffen ist, beginnt

die mogliche Erlosung, die mehr ist als eine voreilige
Harmonie,,-.17

Er hat sich jetzt bewiesen, dass er schuldig

ist und gibt sich nicht mit einer voreiligen Harmonie
zufrieden.
In Mein Name sei Gantenbein versucht das erzahlende
Ich die Wirklichkeit in erfundenen Geschichten darzustellen,
weil jedes Erlebnis unsagbar bleibt,
solange wir hoffen, es ausdrUcken zu konnen mit dem
wirklichen Beispiel, das unsbetroffen-hat. Aus
drUcken kann mich nur das Beispiel, das mir so ferne
ist wie dem Zuhorer: namlich das erfundene. Ver
mitteln kann wesentlich -nur das Erdichtete, das
verwandeate, das Umgestaltete, das Gestaltete
( • • • )1

_

Urn sich seines Erlebnismusters klar zu werden,
erfindet sich jeder Mensch eine Geschichte, die er
dann, oft unter gewaltigen Opfern, fur sein Leben
halt, oder eine Reihe von Geschichten, die sich mit
Ortsnamen und Daten durchaus belegen lassen, so dass
an ihrer Wirklichkeit nicht zu zweifeln ist. 19
Frisch sagt hier wohl sehr deutlich, dass es sich so urn
eine Erfindung handelt, und nicht urn die Wirklichkeit,nicht
17. - Frisch, Tagebuch, S. 195.
18.

Ibid., S~ 411.

-19. Max Frisch, Aus~ewah1te Prosa,
World, New York, 1968, S. O. .. 

Ha~oourt,

Brace &
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um eine echte Erfahrung.

Obwohl sich die Geschichte wohl

in frllheren Vorgangen zu grllnden scheint, bleibt das echte
Erlebnis verhullt.

Das einzig sichere von der Vergangenhe1t

im Gantenbein-Buch ist, dass ein Mann in seiner ver
lassenen Wohnung Uber seine Erfahrung sinniert, sie aber
nicht fassen zu konnen scheint, und sie in "EntwUrte zu
einem Ich u20 umwandelt: ttlch stelle mir vorlt.
Obwohl die drei Entwiirfe des neuen Ichs, Gantenbein"
Enderlin und Svoboda, wie schon gesagt" sehr verschieden.
voneinander sind, haben sie jedoch eins geme1n:
ihnen will eine grosse Rolle spielen.

keiner von

Sie verstecken sich

hinter ihrer Passivitat, hinter ihren OhnmachtsgetUhlen
oder ihrer Eifersucht, und scheitern in ihren menschlichen
Beziehungen.
Die Passivitat wird wohl am besten illustriert im
Gantenbein-Charakter.

Seine vermeinte Blindheit gibt ihm

aIle Moglichkeiten dazu:

er lasst sich von seiner Frau

aushalten, kann 1hr hochstens das Bad bereiten oder in
ihrer Abwesendheit die Wohnung autraumen (nicht zu viel"
sonst merkt sie es ja).

Von ihren Freunden erhalt er

Anerkennung, weil er so geschickt Wein einschenkt oder eine
Forelle zerlegt.

Es herrscbt eine Scheinharmonie in seiner

Ehe, weil er vorgibt, nicht zu sehen, dass seine Frau ihn
betrugt.
20.

Frisch, Mein Name Sei Gantenbein, S. 117.
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Auch bei Enderlin spielt die Passivitat eine Rolle,
jedoch nur, nachdem er erkennt, dass er der aktiven Rolle,
die jetzt von ihm erwartet wird, nicht gewachsen ist.

Eei

ihm ist es die Erkenntnis seiner Ohnmacht, die ihn schei
tern lasst.

Er kann der Gesellschaft nicht entgegentreten

und wird als Gastgeber inmitten eines ausgelassenen Fests,
das sein Versagen vor dem Durck der Gesellschaft symboli
siert, vom erzahlenden lch entlassen.

fIlch habe Enderlin

aufgegeben".2l
Langeweile und Gewohnheit sind andere AusdrUcke der
Passivitat, die in der Umschreibung des griechischen Mythos
von Philemon und Baucis charakterisiert werden.

Dieeer

Mythos erscheint zur Einleitung in Svobodas Rolle:
Ehe "family-style".

eine

Aber Langeweile und Gewohnheit sind

Einschrankungen, die nicht das Lebendige innehaben.

"Die

Gegenwart ist dunn,' weil sie abgetragen wird von Tag zu
Tag, und die Zukunft ist Altern".22
Vor dem Altern furchtet Philemon-Svoboda sich, und er
bildet sich ein, dass er Baucis nicht mehr
genugt. Zuerst
.
folgt darauf das Misstrauen, dann setzt die Eifersucht ein.
-

Man weiss, "dass Eifersucht begrtindet oder unbegrtindet,
noch selten durch die wUrde stiller Beherrschung getilgt
21.

Frisch, Mein Name sei Gantenbein, S. 156.

22.

Ibid., S. 133.
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worden ist, eher schon durch eine eigene untreue".23
Svoboda versucht sich zu verlieben, aber die Frauen wittern
seine Eifersucht, "Svoboda hat jetzt den Geruch eines
kranken Tiers, und die Natur ist gegen ihn u • 24

In seiner

Ohnmacht kommt er zur Einsicht, was die Zukunft fur ihn
bedeutet" "genauer gesagt:

nicht dieZukunft, aber das

Ende einer Vergangenheit, die in keine Gegenwart mehr
mundet". 25 So wird auch Svobodas Erlebnismuster als
moglicher Ehemann fur Lila aus der Geschichte entlassen.
Es bleibt Gantenbein, der jetzt zur Erkenntnis kommt,
dass Lila ihn nicht mehr' betriigt, dass sieihnsogar liebt;
dafur hat Gantenbein aber kei~e Rolle. 26 Seine eigene
Blindenrolle, wie gesagt, wird dadurch absurd, er will
diese sogar aufgeben.

Aber die bisher gespielte Rolle "hat

die "blinde" Liebe getotet; ein·heuer Anfang ware Wieder
holung, und jederWiederholung fehlt das Lebendige:
Wiederholung totet.
Den Prozess" dass Liebe "blind" Macht und ihr Ver
siegen "sehend ll , kann keine Rolle unterlaufen
(dabei das typisch Frischsche Paradox" dass man in
blinder Liebe mehr sieht als in vermeintlich sehend
gewordener, wenn sich ei~em nur noch das eine ver
festigte Bildnis zeigt). 7.
.
23.

Frisch, Mein Name sei Gantenbein, S. 171.

24.

Ibid ., S. 231.

25.

Ibid ., S. 235.

26.

Ibid ., S. 303.

27.

Marchand, S. 221.
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Ohne lebendige Gegenwart mundet die Vergangenheit nur
in Tod, was Frisch in der Leiche charakterisiert, der es
begleitet von den Behorden (Symbol der passiven Gesell
schaft), und obwohl sie "noch einen sehr entschiedenen
zu ~ntkommen" hatte,28 doch nicht gelang, "abzu
schwimmen ohne Geschichte u29 ' (Symbol der. Schein-Freiheit in

Willen:

dem Tod).
Das Buch-Ich, belehrt durch die erfundenen Situatio- .
nen, findet sich mit der Gegenwart ab, "alles ist wie nicht
geschehen"j er sitzt .unter einem Baum, isst Brot und
gerosteten Fisch, pruft, ob der Wein kalt ist, und fUgt sich
der Einsamkeit: "Leben gefallt mir".3 0
In ger niedergeschriebenen Selbstkritik war Stiller
inder "Melancholie der Selbsterkenntnis" . stehengeblieben.
Aus dem Nachwort des Staatsanwalts erfahrt man, dass er
erst kurz vor dem Tod seiner Frau von seinem "Sucht, uber
zeugen zu wollen", befreit wird. 31

Er konnte jetzt aus der

Resignation heraustreten, nicht zu sein, "was man so gerne
gewesen ware, und zu werden, was man ist lt • 32 Er kam sehr
spat zu dieser Erkenntnis, zu spat.

Bairn Anb1ick der Toten

28.

Frisch, Mein Name Bel Gantenbein, S. 307.

29.

Ibid. , S. 311.

30.

Ibid. , S. 311 •.

31.

Frisch, Stiller, S. 291.

32.

Ib id ., S • 306 •

kommt er zum ersten Mal zum "tiefen" unbedingten Bewusst
sein seiner Versundigung"33:

er hatte an der Wirklichkeit

vorbei gelebtj hatte das Lebendige in erstarrenden Bildern
festgelegt und getotet.
Auch er lebt fortan in Einsamkeit" aber ohne Uber
forderungen an sich selbst" noch an seine Umgebung.
"Stiller bl,iab in Glion und lebte allein" .34
In der zweiten Station der niedergeschriebenen Selbst
kritik meisselt Faber an der Gestaltung seines Verfehlens
weiter.

Er ist jetzt von seiner Dienstreise nach Venezuela

zUrllck in Athen und erwartet dort eine Operation" deren
Ergebnis von Frisch keinem Zweifel uberlassen wird:

Faber

wird sie nicht uberleben.
Seine Einsicht in das Sterile der te,chnischen Welt
wird in seinem Zorn auf Amerika typisiert.

Wo er sich

frliher dem amerikanischen Lebensform einfugen konnte" so
klagt er Jetzt ihre Oberflachlichkeit anj er nennt die'
Amerikaner Bleichlinge und Vitamin-Fresser" ein Coca-Cola-'
Yolk.

Er realisiert" was Amerika (die Technik) zu bieten

hat:

"Komfort" die beste Installation der Welt" ready for
use" die Welt als amerikanisiertes vakuum". 35
Bezeichnend ist auch wohlj dass er sich Jetzt nicht
mehr des Genauen und des Konkreten so bewusst ist:
33.
34.
35.

Frisch" Stiller",S. 327.
Ibid." S. 328.
Frisch" Homo, Faber" S. 220.

er
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eririnert sich sogar nicht, in welchem Express er nach Athen
reiste, nur noch, dass er im Speisewagen einen Steinhager
trank und slch in yerzweiflung die Augen ausstechen
wollte. 36

Mit dieser Parallele zum Odipus-Motiv wird auch

auf ein Erkennen der Moglichkeit des Schicksals angespielt.
Sein Zorn richtet sich jetzt auf sich selbst, und er
entschliesst sich, anders zu leben.

Erst nachdem er seinen
Dienst bei der UNESCO gekundigt hat, wird er ruhig. 37
Er ist sich Jetzt vollig im Klaren .uber das, w.as

wichtig ist im Leben, "standhalten dem Licht, der Freude
( • • . ) im Wissen, dass ich erlosche im Licht uber Ginster,
Asphalt und Meer, standhalten der Zeit, beziehungsweise
Ewigkeit im Auge~bliCk",38 obwohl es fur ihn ebenfals zu
spat ist.

Er hat sogar nicht mehr die Gelegenheit seine

innerliche Veranderung zu prlifen.
In allen drei Werken Max Frischs, Stiller, Homo Faber
und Mein Name sei Gantenbein, kommen die Hauptpersonen zu
der Erkenntnis, weshalb ihre Beziehungen zu ihrer Umgebung
scheiterten und zu der Schlussfolgerung, dass sie sich mit
der Realitat hatten abfinden sollen; dass sie ihren Selbst
uberforderungen erlegen sind und dass die Ehrlichkeit
gegeniiber sich selbst und den Mltmenschen die wichtigste
36.

Frisch, Homo Faber, S. 239.

37.

Ibid .., S •. 245'

38.

Ibid., S. 247.

38.
Bedingung ist, "um die Welt zu ertragen, urn standzuhalten
sich selbst, um am Leben zu bleiben".39
39.

Frisch, flOffentlichkeit a18 Pa~tner,fI

s. 57.

KAPITEL IV
SCHLUSSFOLGERUNG
W1e es s1ch 1mmer w1eder 1n den Werken Max Fr1schs
herausstellt, tragt, das Ind1v1duum d1e Verantwortung fUr
se1ne Bez1ehung zur Real1tat, sowohl fUr 1hr Sche1tern, als
auch fur 1hre Veranderung.
Aber das Geschehene kann n1cht nachgeholt und n1cht
verbessert werden.

Das Damals 1st und ble1bt e1ne Tat

sache, auch wenn das Ind1v1duum es als Fehlverhalten
erkennt.

"D1e Ze1t verwandelt uns n1cht.

uns nur".l
betont.

S1e entfaltet

D1es w1rd wohl klar 1n den z1t1erten Romanen

St1ller verwandelt s1ch n1cht:

er 1st und ble1bt,

wer er 1mmer war; d1e f1ng1erten Charaktere 1m Gantenbe1n
Buch andern s1ch auch n1chtj sogar Faber ble1bt Homo Faber
b1s zum Ende.

Auch wenn er s1ch n1cht mehr an gew1sse

E1nzelhe1ten er1nnert, se1n Ber1cht ble1bt m1t. Daten und
Ze1tangaben chronolog1sch praz1s.

D1e letzte E1ntragung

und dam1t das Ende des Ber1chts he1sst:
kommen". 2 .

"08.05 Uhr - S1e

Aber d1e Ze1t hat s1e entfaltetj d1e Ze1t 1st das
Zauberm1ttel,
1.

Fr1sch,

2.

Fr1sch, Homo Faber, S. 252.

Ta~ebuch,

S. '22.
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das unser Wesen auseinanderzieht und sichtbar macht,
indem sie das Leben, das eine Allgegenwart alles
Moglichen ist, in ein Nacheinander zerlegt; ( • • • )
eine Abwicklung, die uns nacheinander zeigt, was
eigentlich ein Ineinander ist, ein Zugleich, das
wir allerdings als solches nicht wahrnehmen konnen,
so wenig wie die Farben des Lichtes, wenn sein
Strahl nicht gebrochen und zerlegt ist.3
Fabers und Stillers niedergeschriebene Selbstkritik
ware so das brechende Prisma, das ihr Verhalten in ein Nach
einander zerlegt und ihr Fehlverhalten ins Bewusstsein
bringt.

Deshalb hat Frisch auch wohl fur diese beiden

Romane den Tagebuchstil gewahlt, der diese Zerlegung for-·
dert, weil das Denken und Handeln des Augenblicks als
"Zugleich" empfunden, spater jedoch als "Nacheinander"
untersucht werden kann.

Es muss jedoch beachtet werden,

dass beide auch im Riickblick schreiben; W'obei ihr ItZugleich"
schon in der vergangenen Zeit liegt.

Bei Stiller bringt

dies manchmal ubertriebene Selbstbeschuldigungen inder
Beschreibung einer Lage; bei Faber Versucheder Rechtfer
tigung, die er mit Aussagen wie "ich gebe zu lt oder "ich
bestreite nicht" einleitet.
dasselbe:

Das Ergebnis bleibt jedoch

das Spektrum ihres Fehlverhaltens.

Es ist wohl anzunehmen, dass Frisch nicht der Ansicht
war, bloss diese Charaktere zu schildern, sondern dass er
sie vielmehr als Beispiele des Verhaltens des Individuums
zu einem Kollektiv, beziehungsweise .sein Sche1tern 1m
Kollekt1v als Illustration vorzeigen wollte.
3.

Frisch, Tagebuch, S. 22.

Es 1st
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bestimmt nicht zufa11ig, dass man beim Lesen seiner Romane
oder Theaterstucke immer auf seine Behauptungen 1m Tagebuch
1946 - 1949 oder in seinen offentlichen Reden zUrUckgreifen
kann.
Frischs Hauptsorgen b1eiben die Einschrankungen, die
die Individuen verhindern, sich ihrer Umgebunganzupassen
und sich in derse1ben woh1 zu fuhlen.

Dass es in jeder

Gese11schaft eine Masse gibt, die sich dieser Einschran
kungen nicht bewusst ist, oder besser gesagt, sie nicht zu
sehen vorgibt, hat er im Gantenbein-Charakter gezeigt.
Mangel an Fahigkeiten braucht ihn nicht zu beklim
mernj was die Welt braucht, sind Leute wie Ganten
bein, die nie sagen, was sie sehen, und seine
Vorgesetzten werden ihn schatzenj die wirtschaft
lichen Fo1gen solcher Schat3ung werden nicht aus
b1eiben. Seine Anschauungen zu widerrufen oder
auch nur zu andern, b10ss wei1 er Dinge sieht, die·
seine Anschauungen wider1egen, wird Gantenbein
sich hliten, urn nicht aus seiner Rolle zu fallen.
Er wirdeine po1itische Karriere machen, nicht
eine effektive, aber eine ehrenvo11ej er wird
ubera11 dabei sein, gestutzt auf sein schwarzes
Stock1ein, urn nicht zu sto1pern, und da es einmal
ausgemacht ist, dass Gantenbein nicht sieht, was
gespie1t wird vor seinen AugeU' wird man liberall
gern seine Meinung vernehmen.
.
Das sind sie passiven Parasiten, die einem Ko11ektiv dienen,
indem sie "Wein einschenken", und das Leben 1eben lassen.
Diese flih1~n sich sogar "fr~i" ,weil die Gese1lschaft ihren
Vorteil schlitzt, "so dass sie mit ihr einverstanden sind".5
Das sind diejenigen, die sich vor der Verantwortung scheuen,
4.

Frisch', Mein Name sei Gantenbein, S. 32.

5.

Frisch,' Tagebuch,S. 203.
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weil das Risiko, das jede Verantwortung innehat, zu gross
ist:

das hiesse namlich, die Gesellschaft nicht mehr als

Gebrauchsgegenstand betrachten zu konnen, sondern sie in
ihren Grundfesten zu erschUttern und auf ein Ziel in der
Zukunft aufmerksam zu Machen.

Das hie sse auch:

"ehrlich

sein", was ihrerseits wieder "einsam-sein" heisst.

Dazu

sind die Gantenbeins nicht bereit, und das ist das Erstik
kende, das Frisch in jeder Gesellschaft anklagt.

Sie hat

keine EntwUrfe und lebt in ihrer Vergangenheit, in dem
"Gross-Gewordenen", in einer steten Angst vordem Neuen.
Man erreicht bestenfalls, was man schon gehabt hat,
und das ist kein Ansporn, kein Anreiz zur schopferi
schen Bewegung. Das hat etwas Rentnerhaftes ( • • • )6
als ginge es urn eine Angelegenheit der alten Herren.
Einer solchen gesellschaftlichen Gegenwart -fehlt das Leben
dige, das als "Spannung zwischen Entwurf und Fertigem"
erscheint.

Alle Schaffenden (und Frisch richtet sich

ofters an die Kunstler, Schriftsteller und Architekten)
haben Talente, und sollen schon darin ihren Auftrag sehen:
in der Wahrhaftigkeit der Darstellung.
ein individuelles Engagement an die Wahrhaftigkeit,.
( • • • ) ein immer wieder zu leistender Bann gegen
die Abstraktion, gegen die Ideologie und ihre tod
lichen Fronten, die nicht bekampft werden konnen
mit dem Todesmut des einzelnenj sie konnen nur zer
setzt werden durch die Arbeit. jedes einzelnen an
seinem ort.7

6. Max Frisch, Aus seiner Rede "Uberfremdung 2", in
Offentlichkeit als Partner, S. 111 •.
7. Max Frisch, Aus seiner Rede zur Verleihung des
"Georg-Buchner-praises", in Offentlichkeit als Partner, S.55.
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Und das Ziel dieses Strebens 8011 eine Gesellschaft sein,
"die den Geist nicht zum Aussenseiter macht, nicht zum
Martyrer und nicht zum Hofnarren, und nur darum mussen wir
Aussenseiterunsrer Gesellschaft sein, insofern es keine
ist _".8

Also nur insofern dieses Ziel noch nicht erreicht

ist, erlaubt Frisch dem Individuum, kein integraler Teil
der Gesellschaft zu sein, in dem Sinn wie er es fur Stiller
gebraucht:

als Inland-Emigrant, als Mitglied eines Volkes,

aber ohne nationale ZugehorigkeitsgefUhle.

Frisch deutet

, hier ohne Zweifel auf die lange Reihe von Emigranten, die
von jeher ihre Liebe zum Vaterland bezeugt haben, ehrlich
seine Unzulanglichkeiten zeigten, und dies mit dem Exil ein
bussen mussten.

Das Emigrantische ware dann fur Frisch

synonym mit dem Lebendigen.

So gibt Frisch jedem Einzelnen

eigentlich die politische Verantwortung der Gesellschaft.'
Er geht sogar weiter.

Im Tagebuch steht:

Wer sich nicht mit Politik befasst, hat die
politische Parteinahme, die er sich sparen mochte,
bereits vollzogen: er dient der herrschenden
Partei.9
Die grosse Kunst ware dann, sich politisch zu betatigen,
ohne in das Fangnetz der Partei-Politik zu geraten, in eine
partei-llberzeugung.

Denn Uberzeugung' selberkann wieder

zur Einschrankung werden.

In der tiberzeugung umgibt man

sich wieder mit erstarrenden Bildern, die das Lebendige der

8•

F~1SC::~', Tagebuch, S. 62.

9.

Ibid. I S.

3~9.
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Spannung zwischen Entwurf und Fertigem erwlirgen.

Was Frisch

hier vielmehr meint, ist das Engagement in der Polis:

in

dem Problem der Lebensgemeinschaft der Menschen, der gesell
schaftlichen Ordnungen, "dessen Losung den Anfang der
Kultur darstellte, C• . . ) oder den Untergang

verursachte"~O

Mit dieser Politik soll der Einzelne sich beschaftigen:
mit den Menschen also, und mit allemMenschlichen, IIdenn
unsere Heimat ist der Mensch; ihm vor allem gehort unsere
Treue." ll
Die Verantwortung des Einzelnen geht daher weit tiber
die eigene Gesellschaft hinaus und ist nicht an nationale
Grenzen gebunden.

Der Ort,von dem aus das Engagement fur

die Menschheit geleistet wird, ist von keinem Belang, ob
der Wohnsitz aus Zufall der Geburt, oder aus freier Wahl
entsteht.

Ideal ware sogar, dass der Zufall mit der Wahl

zusammenhange, aber wie dem auch immer sei:

dieser Wohn

sitz soll das unausgesprochepe Gefuhl der unzugehorigkeit
gestatten. 12 So sieht Frisch die Inland-Emigration, und
das Emigrantische aussert sich darin,
dass wir nicht im Namen unserer Vaterlander sprechen
konnen noch wollen; es aussert sich darin, dass wir
unsere Wohnsitze, ob wir sie wechseln oder nicht, Uber
all in der heutigen Welt als provisorisch empfinden. 13

s.

10.

Frisch, Tagebuch,

11.

Ibid., S. 170.

12.

Frisc'h, "BUchner-Rede" I

13 •

..
Ib id • IS.

50 •

328.
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So sieht Frisch die Verantwortung der Individuen zum
Kollektiv:

aktiv, mit beiden FUssen in der Realitat, als

Emigrant ohne sein Vater1and zu ver1assen, verpflichtet an
eine Gese11schaft "die den Geist nicht zum Aussenseiter
macht". 14 Ob das Ziel erreicht wird, oder ob es Utopie
bleibt, ist nicht wichtig.

Das Engagement wird jedenfa1ls

da.s Lebendige versichern,
uber die Landesgrenzen hinweg, uber die Sprach
grenzen hinweg, uber die Rassengrenzen hinweg ver
bunden in unsrer'Bejahungdi~ einze1nen, selber
nichts andres a1s einzelne. ,
So sieht Frisch die Welt von allen Vorurteilen
gesaubert.

"Du sol1st dir kein Bi1dnis machen", 16 nicht

von dem Einzelnen, nicht von einer Nation, nicht von einem
Vo1k.
Frisch hat in seinen Werken Menschen mit ihren posi
tiven und negativen Qua1itaten dargestellt, mit ihren
Starken und mit ihren Schwachen; Menschen, die der Realitat
nicht gewachsen sind, und die sich durch Selbstuberforderung
zu bewerten versuchen oder die an der Realitat vorbeileben.
Seine Helden sind keine Abstraktionen, sondern Menschen,
die selber in Wirklicbkeit die Gese11schaft bilden.
Aus seinen Werken kommt ein Ruf zur Verantwortung des
Einzelnen, ein Aufruf zur Erkenntnis und Arinahme der
14..

Frisch, Tagebuch, s.62.

15.

Frisch, "BUchner-Rede", S. 53.

16.

Frisch, Tar:sebuch,

..

s.

31.
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Wirklichkeit.

Das erzahlende Ich im Roman Mein Name sei

Gantenbein, sowie Stiller und Faber vermogen nicht die

Im ersten Roman ist sie die ver

Realitat zu erkennen.

lassene Wohnung, Einsamkeit.

In Stiller ist sie die

gescheiterte Ehe, oder besser gesagt:
Impotenz.

die Sterilitat und

Im Homo Faber ist es das Relative der Technik.

Allen fehlt ein "spontanes Verhaltnis zur Realltat" .17
Sie sehen nicht ein all-einbegriffenes Ganzes und starren
blind auf Teile oderAnsatze eines Ganzen.
Der moderne Mensch Faber glaubt, sein Leben nach
seinem Willen regeln zu konnen, wenn er nur alles sorg
faltig ausrechnete.

Das ist sein Tell des Ganzen.

Er

rechnet nicht mit den Zufalligkeiten des Alltags, die "die
Bedeutung von Schicksal oder Fiigung" annehmen konnen.
Durch die vordergrlindliche, rational-technisch
statische Auslegung der Welt, die keine Transzendenz
mehr kennt, baut Faber sich selbst die Falle, ·in
der er zu Fall kommen muss, wenn etwas von aussen in
diese Welt einbricht.l8
.
In den Hintergrund dieses Nicht-Anerkennens des Zufalls hat

..

Frisch das Odipus-Motiv eingebaut, jedoch mit einem sehr
wichtigen Unterschied:

..

Odipus war sich derMacht des

Schicksals bewusst und versuchte, ihm zu entgehen.·. Faber
lehnt die Moglichkeit des unvorhergesehenen ab, und welgert
17.

Frisch, Homo Faber, S. 177.

18. Rolf ~eissler, K6glichkeiten des modernen
Deutschen Romans, Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt ajMa1n,

1970,

s. 195.

.
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s1ch, best1mmte Umstande als Zufall anzuerkennen.

WO

Od1pus nach der Analyse des Geschehens zur Erkenntn1s kommt,
geht Faber zur Analyse uber, nachdem er zur Erkenntn1s
gekommen 1stj s:e1ne Frage ble1bt:
kommen?

w1e konnte alles so

W1e e1n programm1ertes Elektronen-H1rn wagt er die

gegebenen Informat1onen.

Das Ergebn1s 1st:

der Mensch 1st

ke1n Roboter und hat mit se1nen Gefuhlen zu rechnen.

Das

Leben lasst s1ch n1cht durch Kybernet1k und Techn1k alle1n
lenken, aber es soll die Mogl1chke1t des Zufalls mit e1n
schl1essen.
FUr Frisch geht die Gefahr der Erhebung der Techn1k
aber v1el we1ter.

E1n Leben, das die Verantwortung des

E1nzelnen se1nen M1tmenschen gegenuber n1cht . anerkennt,
w1rd zum "amer1kan1schen Vakuum", die Techn1k entfernt und
verfremdet das Individuum der Real1tat:
Je ferner, um so le1chter. Das 1st der Segen unsrer
Techn1k, be11auf1g bemerktj so von Anges1cht zu
Anges1cht, das gebe 1ch zu, da sind w1r alle etwas
z1mperl1ch. Wer ware schon 1mstande, ( • • . ) s1eben
hundert Menschen e1genhand1g zu ersaufen, ( • • • )?
, Wer schafft das? E1n Torpedo, das 1st doch etwas·
ganz andres. E1n e1nz1ges Torpedo, e1n Blick auf
die Uhr, e1n Druck auf den Knopf; das kann jeder,
und waren se1nen Augen noch so blau. Was 1st dabe1~
Sehen·S1e s1ch e1nmal die Jungens an, die die Bomben
lasen; ke1n Makel 1m Ges1cht. Was he1sst. taten?
Naturl1ch an Ort und Stelle - aber dazu haben w1r ja
die 'Techn1k, me1n Freund, oderw1e 1ch zu sagen
pflege: man muss grundsatzl1ch denken, .und das
ge11ngt den a11erme1sten·nur dann, wenn s~e 1hre Tat
n1cht mit Augen sehen. 19

19.

Frisch,' Tagebuch,

s.

'361.
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Frisch zeigt k1ar, dass die Technik den Einze1nen
auch zum Massenmorder machen kann,und entsagt' ihm nicht der
Schuld. -

Er f1eht den Menschen an, die Real'itat bewusst zu,

er1eben, und sich vom Fernsehen, Fernhoren, Fernwissen und
Ferner1eben zu befreien.
Ausserdem hofft Frisch, dass man nicht nur hart, dass
er schreit, sondern auch was er schreit. 20
Man 1iesse Frisch keine Gerechtigkeit widerfahren,
wenn man eine Diskussion uber seine Arbeit sch1iessen wlirde,
ohne etwas tiber seine Sprache zu sagen.

Ob es sich um

, seine Romane, seine Theaterstticke, sein Tagebuch oder seine,
Reden hande1t, das Lesen wirkt immer gleich fesse1nd.
braucht nichtmehrWorte, 'a1s Hans Mayer:

Man

"Die bewegte,

klare, genaue und bewegez:1de Prosa Max Frischs zu 1esen, ist
eine grosse Freude".21
Max Frisch hande1t nach seinen Worten:

a1s Architekt

versucht er die Ansichten ,seines Vater1andes zu andern, es
, aus dem "Musea1en" zu ziehen.

Als Schriftste11er weist er

das Ko11ektiv und das Individuum auf ihre Unzu1ang1ich
keiten und ihre Verantwortung der Menschheit gegentiber hin.
Als Po1itiker wiegt er das FUr und'Wider der demokratischen
20. 'Frisch, Tagebuch, S. 453.
21. Hans Mayer, "Uber Max Frisch 'Tagebuch. 1966-1971'
Die Schu1dder Schu1d1ose'n," inDer Spiegel, nr. 25,
12. Juni 1972, S. 124.
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und sozlallstlsehen Weltansehauugen.
sleh selner Aufgaben bewusst:
er 1st eln engaglerter Mensehl

Als Indlvlduum 1st er
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